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Joint Strategy Security Committee）に委託。委託を受けたJSSCは11月6日にJCSに対
して勧告書草案を提出している。
ところが、この勧告書には、本来の委託内容である航空部隊の基地に関する問題とは




与する主要部門を代表すべきである。（The Joint Chiefs of Staff should be repre-
sented in important groups concerned with post-war planning, as may be neces-
sary to insure that military considerations may be integrated with political and 
economic considerations.）
2． 戦後の軍事問題は、陸・海・空の各軍に関する個別課題としてではなく、一体化
された全体として検討されるべきである。（Post-war military problems should be 
studied as an integrated whole rather than as separate problems for the ground, 
naval and air forces.）
3． それらは、国防、予期される国際軍事関与、及び、関連する通商上の国益、の諸
観点から検討されなくてはならない。最終的には国家安全保障が優先されるもの
の、国際機構に譲歩することも想定しなくてはならない。（They must be exam-
ined from the points of view of national defense, of prospective international mil-
itary commitments and related national commercial interests. While in the last 
analysis national security must dominate, we must be prepared to make conces-










3 App B, JCS 570, 570/1 and a570/2, successive drafts, 6 Nov 43, 15 Nov 43, and 10 Jan 44 respectively, all in 


















その具体作業を担ったのは「統合戦略調査委員会（JSSC：Joint Strategic Survey 
Committee）」「統合参謀計画部（JPS：Joint Staff Planners）」「統合戦争計画委員会
（JWPC：Joint War Plans Committee）」「統合情報委員会（JIC：Joint Intelligence 
Committee）」「統合情報スタッフ（JIS：Joint Intelligence Staff）」「統合兵站委員会（JLC：
Joint Logistics Committee）」「統合兵站計画委員会（JLPC：Joint Logistics Plans Com-
mittee）」などの内部組織である。5
日本の敗戦を目前に控えた1945年7月18日、JPSは「合衆国の戦後の軍事政策と戦略
計画（United States Post-War Military Policy and Strategic Plan）」をまとめた。6　また、
8月4日には、JSSC、JPS、JWPCが、（1）戦後軍事政策（a postwar military policy）、（2）
世界基準の全般的戦後戦略計画（an overall postwar strategic plan on worldwide ba-
sis）、（3）戦後の軍事基地に関する米国の条件に関する提案（recommendations on US 
requirement for postwar military bases）の準備にあたることで合意し、JCSによる本
格的な戦後戦略計画の検討は実質的にはここから始まった。7
なお、JWPCはJPSの作業を補佐する任務を持ち、JSSCは軍事戦略及び国家戦略につ
4 Schnabel, op.cit., p.64
5 Steven T. Ross and David Alan Rosenberg, eds. America’s Plans for War against the Soviet Union, 1945-
1950：The Strategic Environment, Volume 1 （New York and London：Garland Publishing, Inc., 1990）, Editor’s 
Introduction.
6 JPS 633/4, “United States Post-War Military Policy and Strategic Plan,” 18 July 1945, Records of the U.S. 
Joint Chiefs of Staff, Central Decimal File, 1942-45, CCS 381 （6-15-45） to CCS 381 （5-13-45） sec. 1, RG 218, NACP
7 Schnabel, op.cit, p.64; Memo Encl to JPS PM-44, “Preparation and Processing of Papers Relating to Certain 























8 JSSC, “Air Routes across the Pacific and Air Facilities for International Police Force,” March 15, 1943, JSSC 
9/1, RG 218, Combined Chiefs of Staff （CCS） 360 （12-9-42）; JCS, “United States Military Requirements for Air 
Bases, Facilities, and Operating Rights in Foreign Territories,” November 2, 1943, JCS 570/2; JWPC, “Overall 
Examination of the United States Requirements for Military Bases,” August 25, 1943, JWPC 361/4; JWPC, 
“Overall Examination of United States Requirements for Military Bases,” September 13, 1945, JWPC 361/5
（revised）; Roosevelt to the Department of State, January 7, 1944, JWPC, “Overall Examination of United States 









10 JCS, “Statement of Effect of Atomic Weapons on National Security and Military Organization,” March 29, 





























11 Melvyn P. Leffler, “National Security and US Foreign Policy,” Melvyn P. Leffler and David S. Painter ed., 
Origin of the Cold War：An International History, （London：Routledge, 1994）, p.19
12 太平洋についてはJCS, “Strategic Areas and Trusteeships in the Pacific,” October 10, 18, 1946, RG 218, ser. 
CCS 360 （12-9-42）, JCS 1619/15, 19; JCS, “United States Military Requirements for Air Bases,” November, 2, 
1943; JCS, “Overall Examination of United States Requirements for Military Bases and Base Rights,” October 
25, 1945, RG 218, ser. CCS 360 （12-9-42）, JCS 570/40. 大西洋についてはJCS, “United States Military Require-
ments for Air Bases,” November, 2, 1943; JCS, Minutes of the 71st meeting, March 30, 1943, RG 218, ser. CCS 
360 （12-9-42）; JPS “Basis for the Formulation of Post-War Military Policy,” August 20 1945, RG 218, ser. CCS 
381 （5-13-45）, JPS 633/6.
13 William Leahy to Patterson and Forrestal, October 9, 1945, RG 165, OPD 336; Patterson to the Secretary of 































14 JWPC, “Attributes of United States Overseas Bases,” November 2, 1945, RG 218, ser. CCS 360 （12-9-42）, 
JWPC 361/10
15 1942年に現代地政学の祖ともいわれるハルフォード・マッキンダー卿の『デモクラシーの理想と現実』（Sir 
Halford J. Mackinder：Democratic Ideal and Reality）が再刊され、あるいは、卿自身による論文（Sir Halford J. 
Mackinder, “The Round World and the Winning of Peace,” Foreign Affairs, 21 （1943） pp.598-605）が発表された
ほか、マッキンダーの理論をアメリカのケースに敷衍した議論が、ウォルター・リップマン（Walter Lippmann）、
ニコラス・ジョン・スパイクマン（Nicholas John Spykman）、をはじめ様々な論客によってなされた。
16 JCS, “United States Military Policy,” September 17, 1945, RG 218, ser. CCS 381 （5-13-45）, JCS 1496/2
17 Walter Lippmann, US Foreign Policy：Shield of the Republic, （Boston：Little, Brown and Company, 1943）, p.135; 

































19 Memo, JCS to Secretary of State, n.d., Encl to Ltr, JCS to Secretary of State, August 3, 1944, Department of 

































20 福田, op.cit., p.170
21 Ltr, JCS to Secretary of State, May 16, 1944 （derived from JCS 838/1）; James F. Schnabel, The History of the 
Joint Chiefs of Staff：The Joint Chiefs of Staff and National Policy, Volume I, 1945-1947, （Delaware, Wilmington：
Michael Glazier, Inc., 1972） pp.14-16.































23 紀平英作『パクス・アメリカーナへの道　胎動する戦後世界秩序』（山川出版社, 1996）, pp.145-146, p.153.
24 JCS, “United States Policy concerning the Dardanelles and Kiel Canal” ［July 1945］, RG 218, ser. CCS 092 （7-
10-45）, JCS 1418/1
25 JCS 1520, September 19,1945, CCS 370 （8-19-45） sec. 1; 紀平, op.cit, p.164, p.172
26 JCS 1545, October 9, 1945, CCS 092, USSR （3-27-45） sec. 1































29 連合国遠征軍最高司令官ドワイト・D・アイゼンハワー（Dwight D. Eisenhower）陸軍元帥や米陸軍作戦部（OPD）
戦略政策グループ主任のジョージ・A・リンカーン（George A. Lincoln）大佐は、西欧中央経済機構（a central 
economic authority for Western Europe）の創設には反ソ的な印象を与えかねないとして反対を助言していた。
Lincoln, Memorandum for Hull, June 24, 1945, USMA, CLP, War Department files; Leahy, Memorandum for the 
President ［late June 1945］, ibid.
30 JLPC, “Russian Capabilities,” November 15, 1945, RG 218, ser. CCS 092 USSR （3-27-45）, JLPC 35/9/RD：
Military Intelligence Division ［MID］, “Intelligence Estimate of the World Situation and Its Military 
Implications,” June 25, 1946, RG 319, P&O 350.05; JIC, “Intelligence Estimate Assuming that War between the 
Soviet Union and the Non-Soviet Powers Breaks Out in 1956,” November 6, 1946, RG 218, ser. CCS 092 USSR 
（3-27-45）, JIC 374/1; JIC, “Capabilities and Military Potential of Soviet and Non-Soviet Powers in 1946,” January 
8, 1947, ibid, JIC 374/2.
31 The Secretary of War, General Patterson to the Secretary of State, June 10, 1946, RG 107, HCPP, 091 
Germany; JCS, “United States Assistance to Other Countries from the Standpoint of National Security,” April, 




























32 JIS, “Russian Military Capabilities,” October 25, 1945, RG 218, ser. CCS 092 USSR （3-27-45）, JIS 80/10; JIS, 
“Soviet Post-War Military Policies and Capabilities,” January 15, 1946, RG 218, ser. CCS 092 USSR （3-27-45）, JIS 
80/24; Lincoln to M. B. Gardner and F. F. Everest, April 10, 1946, RG 165, ser. ABC 336 Russia （8-22-43）
33 JCS 1477, “Over-All Effect of Atomic Bomb on Warfare and Military Organization,” 18 August 1945, Strategic 
Issues：Section 1, Records of the Joint Chiefs of Staff, Part 2：1946-1953, MPUPA
34 JPS, PM-62, 17, August 1945, CCS 381 （5-31-45） sec 1.
35 JPS 215th Meeting, 22 August 1945, “Effect of Foreseeable New Developments and Countermeasures on Post-
War Strategic Concept and Plan,” Records of the U.S. Joint Chiefs of Staff, Central Decimal File, 1942-45, CCS 
381 （6-15-45） to CCS 381 （5-13-45） Sec.1, RG 218, NACP; James F. Schnabel, The History of the Joint Chiefs of 
Staff：The Joint Chiefs of Staff and National Policy, Volume I, 1945-1947, （Delaware, Wilmington：Michael 













































maintain world peace under conditions satisfactory to the United States）を目的とす
るものであり、このJCS提案の主要な目的は「アメリカ・西半球・フィリピン群島の防
衛（to protect the United States, the Western Hemisphere, and the Philippine 
Islands）」と「国際連合に関する国際合意及び敗戦敵国の占領の完遂（to live up to in-




（Maintenance of the territorial integrity and security of the United States and 
its territories, possessions, leased areas and trust territories）、
b． アメリカの政治的・経済的健全性と社会福祉の向上（Advancing the political, 
economic and social well-being of the United States）、
c． 他の米州諸国の領土保全・主権・政治的独立と地域協力の維持、及び、西半球
の国際平和と安全の維持（Maintenance of the territorial integrity and the sov-
ereignty or political independence of other American states, and regional col-
laboration with them in the maintenance of international peace and security 
in the Western Hemisphere）、
d． フィリピン群島の領土保全、安全保障、必要な場合の政治的独立の維持（Main-
tenance of the territorial integrity, security, and when it becomes effective, 
the political independence of the Philippine Islands）、
e． 国際連合への関与と全面的支援（Participation in and full support of the Unit-
ed Nations Organization）、
36 JCS 1496, August 30, 1945, RG 218, ser. CCS 381 （5-13-45） sec 1; JCS 1496/3, September 20, 1945, RG 218, ser. 
CCS 381 （5-13-45） sec 2
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f． 同盟国との協力による敗戦敵国に課した条項の実施（Enforcement, in collabo-
ration with our Allies, of terms imposed upon defeated enemy states）、
g． 潜在的敵勢力に対する最高優位の維持、アメリカの安全と保全の維持のために
海外軍事対応が必要な場合の備え（Maintenance of the United States in the 
best possible relative position with respect to potential enemy powers, ready 
when necessary to take military action abroad to maintain the security and 














る。（Any future conflict between major foreign powers will almost certainly precipi-
tate a third world war, in which we could not hope to escape being involved. Any na-
tion, which in the future may attempt to dominate the world, may be expected to 
make her major effort against the United States and before we can mobilize our forc-





37 SWNCC 282, Department of State, Foreign Relations of the United States, 1946, Vol. 1, pp.1160-1165 原文は、
“The power, range and prospective development of modern weapons are such as to favor such an attack. As a 
result, there will be a marked reduction in the degree of invulnerability to ready attack that has been provided 
in the past by our geographical position. …It is to be borne in mind, however, that, in correspondingly equal 
degree, we will possess the means for retaliatory or punitive attack against other powers who may threaten 




































































39 SC-169b：Action on Joint Chiefs of Staff Statement on United States Military Policy November 16. 1945, 






























40 Department of State, ibid, p.1160
41 JCS 1518, October 9, 1945, and Dec On, October 10, 1945; Memo, ADM Leahy for Secretary of War and 
Secretary of Navy, “Strategic concept and plan for the employment of the United States armed forces,” 
October 9, 1945; Memo, Secretary of War to JCS, October 12, 1945, encl to JCS 1518/3, October 12, 1945; Memo, 
Secretary of Navy to JCS, October 17, 1945, encl to JCS 1518/4, October 17, 1945; RG 218, ser. CCS 381 （5-13-45） 
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るとすれば、十中八九、アメリカとソ連の間に生じるであろうと予測していた。
しかも、多くの共通利益をもつ米英両国に本質的な不一致が生じる可能性はほとんど
考えられないが、ソ連の場合は逆に深刻な誤解が生じる可能性が高いとして、「ロシア
の野心の漠然とした性格、ソ連と他の世界との間に存在する様々な猜疑心の背景、ロシ
アとの情報・理解の共通基盤の不足は、この国と我々の関係こそが、世界平和にとって
最重要事項であることを示している」とJCSは強調していたのである。
JCSは、戦後の混乱・動揺の中で紛争の種は数多く存在しているが、42 それでも米ソ
間の戦争に結びつくような原因は、ソ連の西欧または中国に対する攻撃によるもの以外
にはないと考えていた。
国連については、大国間の安定した関係にはほとんど効果をもたらさないとしていた。
それは協力の仕組みを提供し、非協力的で反抗的な勢力に対する世界の世論に焦点を合
わせることはできるが、国連の原則に基づく武力行使は、主要国の場合には明らかに機
能せず、国連は大国間の主要な利害対立を解決する能力を示さないであろうと述べ、ア
メリカは自ら軍事的準備を整え、重大な戦争が生じた場合に単独で防衛する能力を身に
つけなくてはならないと結論している。
新兵器については、ブッシュとグローブスから提供された情報に基づき、アメリカが
新兵器の海外の進捗について正確かつ迅速な諜報力を持つこととアメリカの進捗を情報
が外国に流れないようにすることの重要性を強調するとともに、アメリカの技術的優位
の保持が死活的に重要であり、アメリカはさらに戦略計画を更新される新能力と、潜在
敵国に先制攻撃を許さないことに基礎を置かなくてはならず、必要ならば、自ら第一撃
を仕掛ける用意をしなくてはならないとも主張していた。
このJCS文書は、大きな戦争が起こった場合、新兵器が防御と攻撃の両方の作戦に顕
著な効果をもつと考え、防御と攻撃の在り方についても言及している。
防御については、死活的重要施設の防衛は、想定される敵国と最大限可能な限り距離
を取ることが要求される。そのため、重要基地の外周に単独で十分な決断を下せる部隊
と施設を配置し、その部隊と施設は、考えられる敵の行動を偵察・調査し、敵の攻撃部
隊と攻撃ミサイルを迎撃し、敵による重要基地の使用を阻止し、反抗に乗り出すことが
できるようにする必要があると断言している。また、これらの周辺の基地は、重要基地
と統合システムを形成し、補完的基地との連結も形成するとしている。
攻撃については、徹底的防御が施された重要基地に至る足がかりが極めて重要である
と指摘している。最大の危険地帯は北米大陸に至る北極圏航空進入路、大西洋及び太平
42 JCSは、紛争を招きかねない要素として、「平和条約における領土問題の処理」「ソ連による周辺諸国への支配強
化のための親ソ政権の樹立の動き」「中国国内の政治的不統一状況」「イギリスにおける政治的・経済的悪化と植
民地帝国の不安定に対する反応」「アメリカの西太平洋における強い立場に対する様々な抵抗」「フランスにおけ
る国家的威信と植民地帝国の回復を目指す動き」「国民の富と政治力の再配分の要求による社会的混乱」「核兵器
の国際管理問題」などを挙げていた。
─ 128 ─
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洋の海上進入路、パナマ運河やアメリカへの攻撃をなすことができる中南米諸国、及び、
大西洋及び太平洋のパナマ運河への海上進入路である。
攻撃する際は、迅速な初動を組み合わせ、特殊兵器と空挺部隊と海上輸送部隊を活用
することで、敵のより危険な行動・反抗の手段を破壊し壊滅させ、敵の攻撃能力に妨害
や攻撃を加え打撃を与えることを想定している。敵の海軍部隊と艦隊については、アメ
リカ本土に対する作戦行動を阻止するために早期に破壊し、相手の海外基地に対する支
援を阻止するとしている。また、継続的作戦行動とアメリカの安全保障のために必要と
される前進基地を奪取し、占領し、同時に、すべての軍事的努力に活用できるアメリカ
の工業的・軍事的手段の備えを増大するとしている。
この文書から分かるように、米軍部は、戦後世界の平和と安定においてアメリカが中
心的役割を担わなくてはならず、それはアメリカの軍事力によるところが大きいと認識
していた。
一方、国務省を中心とする外交指導部も、国際連合に基づくアメリカ主導の国際秩序
を構想していた。
しかし、それと同時に、アメリカ社会における世論は、そうした政権指導者が抱いて
いた意識とは裏腹に、急速に国際社会への関心を後退させていた。そのことが戦後の国
際戦略をめぐる米政権内の路線対立や主導権争いを一つの方向へと収斂させる動機と
なったこともまた事実である。―この稿、未完―（以下、続稿）
（追記）本稿は、平成23年度学習院女子大学特別研究費による研究成果の一部である。
 （本学教授）
